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3.1.1 構 文 情 報
構文情報は語句の品詞や係り受けを表す構文木と，
語句の文法機能や時制・態などの文の属性を表す属性
構造から構成されている．例として， “I saw a beautiful
girl in the park.”  の解析結果を図１に示す．



























いる語句，例えばcanと “be able to” など意味を同一と
みなして差しつかえのないもののみを処理の対象とし
ている．







































Table 2 Kinds of questions and methods of question generation from
one sentence.
表３　名詞の上位概念に対応する疑問詞候補
Table 3 Semantic categories of nouns and interrogative pronouns.
a, h表出による対話訓練
a, h解釈による対話訓練























   class : bodily_action
   agent : john
   object : breakfast
   attribute:
      time : eight
         restriction : at
bicycle
   class : two_wheels
      color : blue
      quantity : a





   class : bodily_action
   agent : he
   attribute :
      space : bench
         restriction : on
be
   class : existence
   exist : bicycle
   attribute :
      space : bench
         restriction : near
go
   class : 
      physical_transfer
   agent : he
   attribute:
      time : 
         restriction : nil
      space_to:west_park
         restriction : to
      tool : bicycle
quantity
     1
color
   blue
   red
   white
breakfast
   class : meal
john
   class : people
eight
   class : time
      time : this_morning
west_park
   class : park
bench
   class : furniture
      quantity : a
      color : white
      space : park
         restriction : in
      size : small
this_morning
   class : time
John had breakfast 
       at eight this morning. 　　　　 　　　　　　　　　　　　   
Then he went to West Park     
       on a blue bicycle.
He sat on a white bench
       in the park.
There was a red bicycle






















Fig. 2 An example of semantic information.
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図２の第１文を用い，  “John” を尋ねる場合の質問文
生成の例を示す．第１文の動詞 “have” の意味情報から
“John” の各役割 “agent” を得る．また， “John” の意味情














例えば “Jane is busy.” という文から同義語・反義語辞


















例えば同一物体 “bench” についての文 “John sat on a
white bench. There was a red bicycle near the small bench.”














例えば “John sat on a white bench. There was a red bi-
cycle near the small bench.” という文から “Was there a red
bicycle near the small bench which John sat on ?” という質
表４　前置詞と前置詞句の格による制約
Table 4 Roles of propositional phrases and interrogative pronouns.
表５　動詞の上位概念と格による制約


































































嘆文，命令文， “I see.” や “You are welcome.” などの質
問しても意味のない文，並びに複文や前置詞句内の語
句は質問の対象としない．実際の実験に利用した英文
は２年生用のNew Horizon 2 から 176 文，３年生用の
New Horizon 3から125文である． ただし，先行研究の
表６　自動生成できる質問文の内訳
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